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There is no doubt that since the beginning of the
twentieth century there has been a complete diversion in artis-
tic and literary expression. These artistic and literary
revolutions are due in part to the variations in the style of
living. The world of today and that of 1900 appear altogether
dissimilar. Viewpoints have changed, standards of living are
different, and the ways of living have been revised partly
because of technical and mechanical inventions. Life has been
speeded up, and this in turn necessitated a radical readjust-
ment of both moral and social outlooks. The World War, too,
has exerted an enormous influence. As Regis Michaud states in
the introduction to his "Vingtieme Siecle":
(1) "there has been what has been called
in Europe and in France a sort of Ameri-
canization of certain aspects of life,
in the great cities at least. While the
province and the country at large re-
mained practically the same, the large
cities copied American models. Ameri-
canization has meant, since the World
War, newer and faster means of trans-
portation and travel, publicity, the
motorcar, the plane. People learned
to live ! a 1 'americaine 1 , which meant
to live fast. The American bar, Jazz,
the music-hall, the movies, the radio
became the fashion. People began to
dress, travel, drink, dance and even
shave 'a l'americaine 1 . A new restless-
ness appeared, and the legend of the
'never traveling Frenchman 1 was no
longer true. Most of the new writers —
(1) "Vingtieme Siecle"— Regis Michaud





G-iraudoux, Morand, Duhamel, Larbaud,
Durtain — are fervent globe-trotters,
and those who could not travel were con-
vinced cosmooolitans . All this left a
trace in writing, not only in the content
and setting, but even in the style of books.
Modernity was there and it left Its stamp."
Since the discovery of Walt Whitman in the early nineteen-
hundreds, touches of American local color have invaded French
literature, but as Michaud says:
(1) "it is no longer the local color dear
to Chateaubriand and the romantic writers.
Twentieth-century French writers no longer
look at the United States as to the land of
the primitive, the Indian, the primeval
forest, Niagara Falls Twentieth-
century America is for them the land of sky-
scrapers, of big cities sprung up from the
strenuous life, and especially the land of
machines. Some liked it, others did not;
but the American complex in contemporary
French literature cannot be denied. It cry-
stallized around Jazz, the Negro blues and
spirituals, football, Hollywood and Charlie
Chaplin, and, last but not least, the Ameri-
can bootlegger, this last of the Mohicans."
It is my purpose in this thesis to show the influence of
i the United States upon contemporary French literature, and to
point out specific cases of this Americanization. I shall do
it first by showing the influence of the United States as a
setting, or as subject matter for contemporary French writers,
and secondly by citing specific examples of the influence of
the United States upon the French vocabulary. In this second
part it must be stated that all words quoted are not purely
(1) "Vingtieme Siecle "-- Regis Michaud
pp. XXXI - XXXII (Introduction)
!

American. Some undoubtedly are English. But who can say
definitely whether some of these English words have filtered
into the French language through Great Britain or through
the United States, by means of her many travelers or her
moving pictures? Suffice it to say that they are all expres-




Let us turn first of all to Paul Bourget who in 1895
(1) "appeared as a full fledged sociologist
in his book on the United States (Outre-Mer),
whither he went to find a clue to the prob-
lems of his own country. Gould democracy and
true individualism be reconciled and science
live at peace with religion? :"as there not
something in American democracy, some
stabilizing principle which French democracy
lacked? The United States said yes and Bour-
get brought the good news back home.
Democracy as he viewed it, had little to do
with the principles of the American and
French Revolutions, and he congratulated
the United States on being still feudal.
We must not forget that one of the first
programs of French traditionalism came as
the conclusion of a book on America. Tra-
dition, heredity, social hierarchy, the
family and not the individual as the basis
of the social order, decentralization, the
right of the elder, the freedom of the
Church within the State, such were Bourget 's
by laws."
Bourget was struck by the speed and the agressiveness of
American life as early as 1895, for he says:
(2) "A quelle heure meurt-on ici? A quelle
heure aime-t-on? A quelle heure pense-t-on?
A quelle heure est-on un homrae enfin, rien
qu'un homme , comme le crlait le vieux Faust,
et pas une machine a travail et a mouvement?
C'est la question que Je 7r,e pose malgre" moi
apres une journe"e depensee a prendre des
cable-cars, des elevated."
(3) "C'est de quoi reconnaitre dans I'in-
genleur le grand artiste de notre e*poque
et de quoi dormer raison & ces gens quand
lis se targuqnt de leur audace, de ce go-
ahead qui n'a Jamais hesite'. "
(1) "Modern Thought and Literature in France "(pp. 5 & 6)
by R^gis Michaud (Funk & Wagnalls)
(2) "Outre-Mer "(Notes sur 1 1 Ame rique) - Bourget Vol, I, P. 37
(3) II II II II II H II II II

(1) "Be in the rush" affirme une reclame
afflche'e dans le car e'le^ctrique qui fait
le service de la plage a la ville basse."
(2) "Leur energie s' extend jusqu'a leur
hosDitalite qui se fait active, qui
multiplie les five o'clock teas et les
to meet."
He wonders from what source we have taken our bluff:
(3) H0u commence ce charlatanisme si
bien de"fini par ces trois mots presque
intraduisibles et que nous sommes
d'ailleurs en train d 'adopter et de
pratiquer: le puff, le boom, et le bluff."
Bourget visited Newport, Rhode Island, and observed the
social life there:
(4) "II n'y a qu'un Newport au Monde.
Mais Newport n'est qu'une coterie de mil-
lionnaires, ce n'est qu'un set, ce n'est
pas l'Amerique "
(5j "Ceux qui restent^a. Newport sont en
tres petit nombre, ages de'ja pour la plu-
part puisqu'lls sont 'out of business.' "
He noted that Americans were particularly interested in
appearances in beauty.
(6) "Ah! comme je voudrais qu'il gagnat.
--He is so nice looking! Cri naif oil
^
eclate la profonde admiration de l'Ameri-
caine pour les looks, pour cette beaute
physique considered a. la manie're pa'ienne.
Elle va si loin^ ^cette admiration, qu'un
des gymnastes celVbres des Etats-Unis re-
unit dans sa loge,apres le spectacle N des
femmes fle la meilleure societe", et la, le
torse nu, il leur donne 'a lecture about
his —~ '"body,

















Bourget shows that he has grasped the difference in
sections of the country, for he says:
(1) "Combien de fois, au cours de ce
voyage, m'a-t-on repete: A Boston les
§ens vous demandent ce que vous savez
,
a New York combien d 1 argent vous valez,
a Philadelphie ce qu'etaient vos parents!"
(2) "C'est pour la femme et par la femme
que ces 'mondes' existent, en sorte que,
pour les comprendre dans leur naissance
et cans leur developperaen t c'est la femme
A. qu'll faut considerer et comprendre
d'abord."
He sees that American women know how to use their freedom
and that they are in all branches of work.
(3) "Vous recevez un reporter qui vlent
sans se nommer, de la part d'un grand
Journal; c'est une femme et qui demande
a vous interviewer. Vous cherchez l'adresse
d'un medecin: vous constatez que le
N
nombre des f emmes-docteurs .est egal a
celui des hommes ou sinon. egal, assez
eleve" pour que l'exercice de ce metier ne
soit plus parmi elles une exception. Vous
allez dans un tribunal; le secretaire qui
transcrlt les arrets est une femme. Des
femmes sont avocats. Des femmes sont pas-
teurs de certaines eglises. En tete d'un
livre consacre au recensement des fonctions
qu'elles occupent aux Etats-Unis, une
d' el les, et qui est un poete ce valeur,
Julia Ward Howe, a ecrit cette phrase or-
gueilleuse. £lle explique raieux que de
longs commentaires l'appetit d'activite'
qui distingue ici la revendication feminine:
'La thebrie que la femme ne doit
pas travailler est une corruption
du vieux systeme aristocratlque. •
Le respect du labeur est le fonde-
ment d'une vraie denocratie.' M
(l)"$utre-Mer" (Notes sur l'Ame'rique) - Bourget, Vol. I, P. 100
^ 2 ) u M " " " " " w " 102
(3) h m t« it ti H it it M 3_o4

(1) "Une sorte de chevalerie singuliere
se developpa ainsl, dont les signes se re-
trouvent c'ans ces pieces de moeurs locales
que les Americains excellent a e'crire, a
monter, et a jouer. Un type y revient
sans cesse celui d'un campagnard de l'Ouest,
personnage rude, amer et loyal qui chlque,
qui bolt, qui nasille un affreux argot;
mais il reste capable quand il s'agit d'une
femme , du plus romanesque point d'honneur#"
He realizes that there are different types of American
women
:
(2) "Apres peu de temps vous distinguez
parmi elles et tres nettement celle qui
est fast, comme ils disent, et celle qui
ne l'est pas."
However, he believes that because of woman f s freedom in
America
:
(3) "la vie du home existe aux Etats-Unis
beaucoup moins qu'ailleurs."
In his visit to America, Bourget spent some time in
Chicago and there he says:
(4) "je suis^a^le' visiter les Sto
et la plus celebre d'entre les Pa
ck Yards
cking Houses."
"Ce sont des acheteurs de la Packing House,
qui discutent les prix de la vente avec des
Cow Boys venus de l'Ouest. Vous avez lu
des histoires de Ranches. Cette existence
aventureuse de la prairie vous a saisi
l'imagination."
He was amused at the American newspapers.
(5) "il (le reporter) est bien plus occupe
( 1) "Outre-Mer" (Notes sur I'Amerique)
^ 2 ) " " " " "
(2) H It M II II
(4) II »l II Tl II
£ej II tl II II II
Bourget, Vol. I p












de trouver un des 'en-tete,' de ces headings
dont une collection cons ti tuerait le plus
humoristique chapitre d'un voyage aux Etats-
Unis.
'The crystal voice is broken, the
bird will sing no more.'
'Jerked to Jesus'."
That Bourget believes that the United States has advanced
in civilization may be seen in his statement:
(1) "On comprend, apres^cette lecture, que
les Etats-Unis ont d€ja use'' toute une
civilisation de chasseurs et de pionniers
avant de revetir leur civilisation d'au-
Jourd'hui. Ce peuple neuf a dejsi plus
ve"cu, depuis ses cent ans que toute 1' Europe
depuis la Renaissance."
Even at the beginning of the twentieth century Bourget
saw that
:
(2) "L'Americain aime "a Yaire le dollar' comme
il dit, mais ne s'y cramponner pas."
He does not condemn him, but rather praises him:
(3) "Mais il peut beaucoup et quand il fait
de son mieux vous ne trouverez pas d'autre
homme qui dans une haute position produise
davant-^e, pour le confort, and good citizen-
ship de larges communautes ....
C'est une des vertus les mo ins connues
chez nous du businessman Americain. En
reservant la part de la verite et celle
du Humbug, je la crois des plus sinceres."
(4) "Le trait particulier que les hommes
d'affaires manifestent par les diverses
entreprises dont ces villes et ces pay-
(1) "Outre-Mer"( Notes sur l'Amerique) Bourget, Vol. I,
( 2 ) " " "
M
" " " "
^
-Z \ II II II II It II II II
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sages sont le^brutal symbole se trouve en
effet celui-la mSme que manifestent les
femraes par leur elegance et leur culture,
que le monde de Newport manifeste par son
luxe, ses amusements, sa conversation, que
New-York et ses rues manifestent par leur
premier aspect,— trait si caracteristique
qu'il en est national* C'est l'usage
unique et constant en usage, pousse jus-
qu'a l'abus, d'une seule des puissances
humaines: la volonte."
(1) "Qu'ils aient trente ans, qu'ils en
aient quarante, qu'ils en aient cinquante,
ils ont oour Ideal unique le hard work,
ce travail intense, qu'ils re c lament de
leurs employes aussi bien que d ' eux-m£mes .
"
i




During the World War, George Duhamel volunteered for
medical service at the front. Like Walt Whitman during the
Civil War, Duhamel thus had an excellent opportunity through
his hospital work to study men at first-hand. These years of
observation during the War left a great impression upon
G-eorge Duhamel and are in no small way responsible for his pes-
simistic outlook upon life and for his severe criticism of
modern civilization. In "Scenes de la vie future" Duhamel
sets up what he calls "le regne du coeur" , an appeal to what
is most human in our nature, our conscience, our culture,— a
simple happy life. Ke denounces materialism, especially that
which he claims is so rampant in the United States. Ke seeks
a course midway between the communism of Russia and the capi-
talism of America: he desires a place where one can truly re-
lax and enjoy himself, where one can read, think and dream of
the future of the world without being driven mad by the blare
of radios and phonographs, the rush of automobiles. He dreams
of a haven of refuge where buying, selling and making money are
not the primary aims. Ke discusses in detail the United
States, criticizes phases of her civilization, and expresses
his belief that the United States represents the Future of
civilization
.
(1) "Nulle nation ne s'est encore plus
de'liberement que les Etats-Unis d'Ame'rique,
adonnee aux exces de la civilisation lndus-
(1) "Scenes de la vie future" — Duhamel p. 18

11.
trielle. Si l'on imaginait les etapes d
cette civilisation comme une serie d'ex-
oeriences poursuivies par quelque genie,
malin sur des animaux de laboratoire,
1' Amerique du Nord appara"$trait aussitJot





(1) "On n'en peut plus douter, cette
civilisation est pourtant en mesure et
en train de conquSrir le vi eux monde.
Cette Amerique repres^ente done, pour
nous, l'Avenir. Qu'a cet instant du de-
bat chacun ce nous, Occidentaux, d*enonce
avec loyaute ce qu'il decouvre d'ameri-
cain dans sa maison, dans son vehement,
dans son ar:e.
Notre aveniri Tous les stigmates de
cette civilisation devorante, nous oour-
rons, avant vingt ans, les decouvrir sur^
les membres de 1' Europe. Pour une poignee
d'hommes qui considerent le phenomene
avec defiance et tristesse ils sont mille




A "L' Amerique n'est pas comme on se
plait a* le dire, un pays jeune en tous
points. Au regard de la civilisation
materielle, le peuple ame'ricain est un
peuple plus vieux que les rfotres , un
peuple vieilll brusquement, peut-^tre,
et sans maturation reelle, mais qui
nous joue, des aujourd 'hui , bien des
scenes de notre vie future. II n'est done
pas sans interet d* observer avec prudence
les actions et reactions d'un groupe hu-
main en proie aux mise'res dont nous sommes
nous-E^mes menaces."
In speaking of the moving pictures in America Duhamel says;
(1)
(2)










(1) "Toub ces gens que vous voyez ici,
faisant la queue, payent egalement un
dollar. Le cinematographe est une chose
democrat! que
•
lis payent cher le droit d'attendre,
tasses le long du building sous une
petite pluie flnement melee d ' escarbilles
,
leur admission dans le sanctuaire des
'movies' dans le temple des images qui
bougent ."
(2) "Entendre le debut apres avoir en-
tendu la fin, c'est la nouvelle fagon de
lire et de vivre. Cela ne compromet pas
l 1 Amotion americaine."
Music, too, is severely criticized by George Duhamel, al-
though he realizes the influence which the United States is
exerting
•
(3) "La musiquel Qu'est done cette musique?
On l f en tend sans l'ecouter. Elle coule
comme le vent, elle passe comme un insen-
sible vent. AllonsJ Un effort de protes-
tation.
Je le pensais bien: c'est de la fausse
musique. De la musique de conserve. Cela
sort de l' abattoir a musique, comir.e les
saucisses du dejeuner sortaient de l'abat-
toir a cochons. Cuii II doit y avoir,
la-bas, quelque par£ , dans le centre du
pays, une immense batisse de brique noire,
enjambee, pourfendue par les arches d'un
'elevated'. C'^est la", qu'on tue la musique.
Elle est egorgee par des negres , comme
les gorets du middle-west. Elle est as-
somme'e par des brutes lasses, a moitie
endormies. Cn la depece, on la sale, on
la poivre, on la cuit. Cela s'appelle
'les disques'. C'est de la musique en
boites de conserve."















(1) "Voila: c'est une sorte de pate
rausicale anonyme et insipide. Elle passe,
elle coule. Elle est truffle de morceaux
connus, choisis probablement pour leurs
rapports momentanes au 'texte' cinema to-
graphique.
"
(2) "Eh quol? Ah! misere! La symphonie
inacheveei Tresor et victime des cinemas.
Pauvre symphonie I Elle n'a jamais £te
plus gravement inachev§"e qu'icl. Eh
quoi? De"ja le jazz? Et il n'y a per-
sonne pour crier a 1 'assassin.
(3) "Elle (la musique) eclate dans un
coin. C'est le plus faux, le plus aigre,






taut d'annees r^a, trebuche aux memes
contretemps, qui nasille, qui larmoie,
grince et piaille sur toute la face de
la terre. Triomphe de la sottise bar-
bare, avec approbation, explications et
commentaires techniques de musiciens
instrults qui redoutent, par-dessus tout,
de n 'avoir pas l'air a* la page' de con-
trarier leur clientele, et qui sacri-
fient au Jazz comme les peintres de
1910 sacrifiaient au cubisme, par grande
frayeur de laisser filer le coche, comme
les romanciers de ce jour sacrifient
au gout regnant en glissant dans^toutes
leurs histoires une paire de pederastes
et un brelan de toxi comanes .
"
One wonders why so many of the French authors spend page
after page in describing such things as the Stock Yards of
Chicago and make no mention of more beautiful aspects of our
civilization. Duhamel is no exception to this, for he des-
cribes in detail a visit to Chicago and the Stock Yards.
(1) "Scenes de la vie future " - Duhamel p. 53
( 2
) " 11 it it it 11 ti
(5) » « " »• « ik6

14.
(1) "C'est une ville dans la ville, un
monde au sein d'un mnnde, le sanctuaire
de l'humanite carnivore, le royaume de
la raort scientifique . Ce royaume a sea
lols, ses moeurs, see coutumes, ses
magasins, ses restaurants, ses hotels,
son metro, sa police, son peuple, ses
foules, ses princes.
Je le sals on me l'a dit, j
'y pense
et j'essaye d'imaginer tout cela pendant
que l'elevated express m'emportela toute
Vitesse au milieu d'une foule taciturne
et qu'on dirait sacrifice."
(2) "Voici les pares a bestlaux, les
stock-yards a perte de vue."
(3) MA Chicago, dit un apophtegme celebre,
on utilise tout, sauf le crl des pores."
(4) j^Et le cri! Le cri j^ouJours, qui
renait au bout de la chaine. Le cri si
fort et si vivant qu'on en fera quelque
chose un jour. II est absurde que cette
enorme somme d. 'energie s'evapore ainsi,
se perde dans l'espace."
He criticizes the feeling which exists between the Whites
and the Negros of the South.
(5) "C'est une negresse blanche. Regardez
l'aile du nez. Regardez la l"evre inferi-
eure. Presque rien. B'en plus qu'11
n'en faut . Dans toute la Nouvelle-Orleans
11 n'est pas une seule personne de la
societe pour serrer la main en public, a
cette honorable vieille lady."
(6) "Ne montez pas dans ce tramway la.
— Pourquoi? v
— C'est un tramway pour negres. —
Regardez ce magasin.



















Rien mais c'est un magasin pour negres!t u




la mesure meme ou il participe
l'hygiene et de la morale, le sport —





notre vocabulaire — le sport devait etre,
avant tout une chose personnelle, discrete,
ou meme un jeu de libres comoagnons, une
occasion de rivalites familieres et sur-
tout , comme disait le mot avant ses aven-
tures modernes, un plaisir, un amusement."
(2) "Je parle de tous ces enfants que l'on
disait avec Juste raison des amateurs
parce qu'ils aimaient quelque chose,
et que l'on voit se transformer bien vite
en sportsmen de metier, vaniteux, cupides
que la moindre defaveur aigrit et devoie,
qui cessent d 'aimer leur plaisir des
qu'il devient un gagne-pain.
"
(3) "Entre tous les griefs que souleve
cette curieuse querelle on ne saurait pas-
ser sous silence l'eternelle question du
langage.^ Les professionnels du sport ont
acclimate, chez nous, un Jargon ebourif-
fant, presque intraduisible , farci de
mots 'Strangers, employees hors de propos,
pron rice's de facon comique, engages dans
des me'taphores que le bon sens d.e'savoue
je ne parle pas du bon gout."
Duhamel feels that America is a source of contradictions.
She offers many advantages, many new ideas which are acceptable,
but she has many phases and customs which must be frowned upon.
(4) " 'L'Amerique c'est comme les femmes,
comme la vie, comme le monde. Tout ce
qu'on peut dire de l'Ame'rique est vrai
.















Et les pensees, les paroles les plus
vlolemment contradictolres sont toutes
vraies, en quelque mesure. 1
L'^Vmeriqaei II s'agit bien^de
l'Amerique. A travers cette Amerlque,^
j'interroge la vie future, je cherche a
distinguer le chemin que nous allons
parcourir de force ou de gre."
(1) "L 'experience americaine est triom-
oha.ite, 3ure de l'avenir. Elle est a
peine discutee. Elle £ient tout le monde
en respect. A cela pres qu'elle se pour-
suit et se complete, ce n'est plus une
experience, raais un trousseau de lois,
de regies. Pour certains, une methode;
pour d'autres, un evangile."
(2) "L'Amerique peut tomber, la civilisa-
tion americaine ne plrira pas: elle est
deja^ maitresse du monde.
Allons-nous *etre conquis, nous
autres, gens des terres moyennes?"
(1) Scenes de la vie future " - Tuhamel p. 241
( 2 j
n ii «» ii ii ii i« 245

In speaking of this American music and jazz which
Duhamel has found so bad and so "unmusical", there is indeed
evidence that France accepted it, for there appeared in the
Boston Post of November 6, 1938, the following statement:
" FRANCE ADOPTS ' L£ JAZZ HOT*
Paris Going ir. strong
for American Rhythm
Paris, Nov. 6 (AP) -- France is 'going to
town' with American dance music.
Tired of hearing that the only good
modern Jazz in the world is American, a
group of native French musicians, well
versed in New York and Hollywood dance
rhythm, formed 'Le Hot Club de France.'
The Hot Club's orchestra, after a
tour of Europe, reports it has convinced
the continent that French rhythm-makers
are just as 'sweet,' just as 'hot' and just
as 'swingy' as any from the United States.".

Although Georges Duhamel seems to have entered
the United States with a chip on his shoulder, and regardless
of the fact that he was bitter and disparaging in his remarks
about American music, and that he hated the New York Roxy
,
many of his country-men are more favorable in their comments
upon the United States. Duhamel had to admit that in spite
of everything France was becoming Americanized.
Jean Giraudoux and Jules Romains have been much more
favorable and complimentary in their books on the United States.
The title alone of Giraudoux' s book, "Arnica America"
(Friend America), expresses his point of view. A glance at
some of the titles of the chapters of this book goes far in
proving one point in this thesis; namely, that French authors
have chosen the United States as subject matter for their
books. Let us cite:
"Discours dans le Massachusets"
"Repos au lac Asquam"
"Pour Groton et Middlesex"
Jules Romains, like all Frenchmen and most Americans,
did not approve of prohibition. He says
(1) "C'est l'Araerique du plein triomphe
de la prohibition que j 'avals approchee
en 1924. Ceux qui ne l'ont pas connue
alors, ou ceux qui l'ont oubliee parce
qu'ils sont revenus ici trop de fois
ou y ve'curent constamment depuis, ne
concoivent pas ou ne se representent
plus a quel point ce re"gime absurde
avait pu corrompre la saveur quotidi-
enne de la vie, mettre dans l'air du
(l) tyisite aux Americains" - Jules Romains p. 29

19.
pays un raiasme, 1 ' lrapregner de contrainte,
d'hypocrisie subtile et polymorphe,
donner au regard des plus honnetes gens
le louche et a leur caractere le pli
de la fraude. Comment reprocher aux
individus de perdre leur humanite',
quand c'est la loi qui se fait inhu-
maine?"
(1) "lis admettent volontiers que le nou-
veau regime a mis fin a des tracasseries
odieuses; et que c'est a l'ancien qu'ils
doivent le pullulement des gangsters,
1' organisation du crime en un certain
nombre de professions regulieres, 3U~
dicieusement specialises et savamment
outille'es — Mais ce qu'ils n 'aperc,oivent
pas assez, retrospectivement , c'est que
la prohibition, quand elle se'Vissait,
etendait ses ravages jusqu'aux extremites
de la conscience commune."
In speaking of democracy Jules Romains recalls
Walt Whitman:
(2) "Ce jour-la dans le flot de ce que je
veux bien appeler vulgarite — mais une
vulgarite si peu crapuleuse, si cordiale,
et, quoi qu'en pensent les de*licats, si
rassurante au fond pour l'avenir de
notre espece -- J'ai beaucoup pense7 a
Whitman. Cette foule respiralt, remuait,
se dilatait, sainement, lourdement, sans
mechancete", comme verset par verset un
poeme de Whitman. Dans sa vulgarite'',
il n'y avait aucune mesquinerie. 11^
y avait meme une certaine generosite,
une certaine grandeur. J'ai beaucoup
pense au mot que Whitman aimait tant
,
et que le spectacle de Times Square
m'avait de"ja fait monter aux le"vres
:
Democratie."
Certainly he pays great tribute to New York City when he
says
:





(1) "Mais il y a une consideration qui
emporte tout. New-York est pour 1' instant,
et probablement pour assez longtempe, ce
que les Etats Unis ont de plus extraor-
dinaire It montre£. A l'homrae d'aujourd'
hui qui ne connait pas New-York, une
experience de premier rang eat encore
reservee. II lul reste a. conterapler
l'une des quelques authentiques 'merveilles 1
du monde, et de toutes peut £tre la plus
neuve, celle qui le concerne le plus
directement, parce que c'est en elle que
l'homme d ' au jourd ' hui a mis le plus de
lui-meme, de son genie de ses chimlres,
s'est assouvi avec le plus d'audace. Paris,
Rome, Venice, l'Acropole, le Mont-Saint-
Mlchel, Grenade, etc. . . . sont en majeure
partie ou totalement l'oeuvre du passe.
New- York sort entierement des mains de l'homme
mod erne. Et s ' j 1 lui faut, k cet homme
doutant de soi, s' aligner a cote des hommes
des autres siecles pour l'examen de maitrise,
le chef-d'oeuvre qu'il presentera, sans
hesitation, c'est New- York."
Jules Romains was greatly impressed by the comfort of the
American trains. He admits that France has adopted air con-
y
ditioning in certain cafes, but he advocated the use of it in
the French trains
.
(2) "Le train americain, de jour ou de nuit,
presente depuis quelques annees un per
fectionnement admirable, dont il me semble
imposible qu'on ne nous fasse pas profiter
a" bref delai. Je veux parler du syst^mc
'air conditioned'."
(3) M Ce systeme, sous le nom de^ ' cllmatisa-
tion' a ete applique' chez nous a quelques
cafes, a quelques salles de spectacle.
II y est le tres bienvenu. Mais il suffit
d'en avoir goute dans un train pour se con-
vaincre que c'est la qu'il est le plus
necessaire .
"
(l)"Visite aux Americains"- Jules Romains,
^ 2 ) " " " "
"





In speaking of the Depression, Romains says:
(1) "tl y a un point sur lequel les gens
d'ici sont d'accord entre eux et d'accord
avec nous: la date et \e lieu d'origine
de la Crise; qu'ils appellent Depression.
C'est bien en Ame'rique, reconnaissent- ils
qu'elle a eclate, tres brusquement dans
l'automne 1929."
(2) "Nous y ajoutons volontiers, nous
autres Franpais, certaines responsabi lites
propres a l'Amerique. Nous estimons
qu'elle a etc' plus imprevoyante que per-
sonne; plus aveugle dans son optimisme
e'conomique: qu'elle a montre precisement
un exces de complaisance pour les formes
les plus catastrophlques de 1 'indivldualisme
et pour la passion du jeu.
Nous denontjons l'abus qu'elle a fait du
credit. Les banques couraient apres les
gens: Vous voulez dix mille dollars?
Vous olaisantez. Je vous en pr&te cent
mille
.
Comme le systeme de Law, ce merveilleux
edifice de l'economle ame'ricaine ne
tenait debout qu'a condition de grandir
tou Jours I "
Again we find evidence that France has learned much of
America through American films.
(3) n Le cinema a fait de son mieux pour
rajeunir cette documentation de notre en-
fance, et lui rendre du credit. II nous a
montre des exploits de cow-boys, des rixes
dans les cabarets du Far-West, des files
d 'aventuriers en raarche vers 1'or. Nous
avons oeut-'etre failli y croire sur le mo-
ment. Mais, qui de nous prend la peine
d'y songer, sinon pour en spurire, quand il
entre en contact avec l'Amerique 'reelle'."
Salt Lake City, too, has attracted the attention of many
(lJ'Visite aux Americains "- Jules Romains p. 120
(2) " " " '* " " 121 & 122




(1) "En vous montrant une riche demeure
dans le quartier resident! el, on ne
se contentera pas de vous dire qu'elle
a e'te' batie par un *millionnaire 1 ; on
ajoutera que ce millionnaire , a mesure
que croissait sa fortune, avait espouse
successivement dix-neuf femmes."
Pierre Benoit, too, has made Salt Lake City the subject
for a whole book, "Le Lac Sale."
(l) M Visite aux Americains"- Jules Romains, p. 150

Paul Morand has devoted two entire books to the United
States. "Champions du Monde" is a novel of four friends. In
this story academic life, athletics, and the American mother
complex attract his attention.
"New York", on the other hand, is practically a guide
book to aid the sightseer in Manhattan.
He very candidly likes America:
(1) "J'aime New York parce que c'est la
plus grande ville de l'univers et parce
qu'il est habite par le peuple le plus
fort, le seul qui, depuis la guerre, ait
reussi a* s'organiser; le seul qui ne vive
pas a credit sur son passe; le seul avec
l'ltalie, qui ne demoliSse pas, mais au
contraire, ait su construire. Un e'lan
sportif fait souhaiter a tous les eleves
des classes d'histoire d'etre Espagnols
au XVI e siecle, Anglais au XJ(II e siecle,
Frangais a Austerlitz: ce meme enthousiasme
nous fait desirer maintenant au moins pen-
dant quelques instants, d'etre Americains.
Qui n'adore la victoire?"
Morand realizes how the American influence has spread in
all things
:
(2) "L 1 automobile est la plus grande et la
plus recente entreorise de conqu&te
qu'aient ten tee les Etats-Unis. New York
en est le port de base. Detroit a de"cide
depuis cinq ans
y
que l'univers roule^rait dans
des voitures americaines comme deja les joues
de tous ces hommes sont grattles par le
rasoir mecanique americain; aucun tarif de
douane n'eimoechera ca. Par l'estuaire de
l f Hudson, l'auto americaine se repand dans
le monde
,
instrument d' evasion, outil de
(1) "New York" Paul Morand p. 262
(2) " " " " 256
*
Vitesse, qui apres avoir libere les Etats-
Unis, brlse" le puritanisme, volatilise'
l'epargjne, demolit la famille, tourne la
loi, mene la terre vers les catastrophes
et les belles aventures."
His statement about American jazz is not nearly so bitter
as Georges Duharael's. Morand says:
(1) "Harlem, c'est la patrie du jazz.
Le jazz, c'est la melodie negre du sud
de*barquant a la gare de Pennsylvanie
,
plaintive et langui ssante , soudain af-
fole'e par ce Manhattan adore' ou tout est
bruit et lumiere ; c'est le reve du Mis-
sissipi, devenu cauchemar, entre-
coupfde trompes d'autos, de sirenes."
The American theater, too, is coming into its own in
France
.
(2) "On peut dire qu'en 1914 le theatre
america:n "etait a peu oris inconnu en France
et en Europe. Cr, seize ans plus tard,
'Show Boat', 'Mary Dugan
' ,
'Rosemary',
'Blackbirds', 'Hallelujah', etc. triojjiphent
a Paris, 'What Price Glory' sous le titre
de 'Rivaleu', a Berlin, 'Forgy', 'Strange
Interlude', a Londres."
(3) "Ce qu'il faut a notre public ce sont
des pieces simoles, meme mediocres, mais
pleines d'une electricite new-yorkaise .
"
Paul Morand is ever conscious of American slang:
(4) "Pour designer ses meteques 1' argot
ameYicain a mille nuances; les Italiens
sont surnommes 'dagoes', 'wops
J
ou 'guineas';
les Juif s , 'Yids' ou 'sheeniee , les Hongrois,
'hunkies'; les Chinois, 'chinks'; les M&xicans,
'greasers'; les Allemands, ' choucroutes
'
;
les Francais, 'Frenchies', ou 'frogs' (grenouilles ) "
(1)New York Paul Morand p. 239
(2) " " " " 165
^•jj II tt It tt tl yjrj
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Andre Maurols in his book En Amerique" has given notes
on his two visits, one in 1927 and the other in 1931 , to the
United States. Ke says that they show two different Americas,
the first in full prosperity and the second in the first days
of adversity.
Maurois quotes Huxley:
(1) "Je lis un article d'Aldous Huxley,
contre la civilisation americaine. 'Le
monde sera americanise
,
1 dit Huxley. ' C'est
inevitable . Est-ce un bien? Que peut-on
attendre de ces machines trop parfaites?
Des loisirs? Soit. Mais^a quoi seront
employe's ces loisirs? Nous le voyons aux
Etats-Unis: a ecouter des jazz au radio
et a voir d.e mauvais films. Plus de
loisirs signifie simplement plus de
Charleston, plus de cinema. La production
en serie tue la beaute""; elle augmente le
confort, mais aussi la laideur.' "
After a hard day in New York Maurois says:
(2) "L'Europeen accuse volontiers l'Americain
de ne vivre que pour le dollar. Rien
n'est plus faux. L'Americain ne vit
que pour son travail."
This author, too, is acquainted with Charlie Chaplin, for
he says
:
(3) "Be chaque gare en bo is, on s 'attend a
voir sortir Chariot en clergyman.
L'Amerique est un vaste desert que coupent
des oasis de Fords."
During his visit to America Maurois visited some of the








American colleges and saw the football games.
(1) "II faut que vous restiez demain pour
voir le match de football, Je resterai
pour le match. D'ailleurs, Je veux con-
naitre le football americain.
Est-ce le rugby, professeur?
Ecoutez: le terrain est divise en
bandes de dix yards.
C'est un jeu plus lent et plus savant
que le rugby."
Even the cheering at the games attracts the Frenchman 1
interest
.
(2) "Devant nous trois jeunes gens, en
sweater blanc et pantalon gris, ont en main
de^ grands megaphones bleus .... les
megaphones ordonnent 'Trois fois pour
Yale I 1 Et nous entonnons en ^choeur le
chant de Yale qui est emorunte au choeur
des grenouilles d f Arf stophane f Bre ke ke
ke coax coax . . . .' C'est beau, ces
hurlements collectif s .
"
In speaking of democracy, Maurois says:
(3) "On parle souvent de 1 'esprit demo crati que
des America:' ns. II existe, en effet, non
dans la politique (ou comme partout, une
minorite de professionnels gerent les af-
faires du pays), maj.s dans les moeurs.
Bans une Universite, un etudiant pauvre ne
risque pas d'etre humilie."
He is fascinated by the women's colleges in the United
States. In speaking of Smith College he says:
(4) "Tout cela prend un air de reve. Je








me souviens qu'au temps ou j'avals seize
ans, on nous donna un jour, comme sujet
de dissertation: Le College au Pays
d ' Utopie . Ce que j'avais demerit res-
semblait a peu pres a ce decor idyllique
et pa'ien."
Although he is amazed, at the number of different clubs
for women which have onrrrning meetings, he finds them most
interesting
:
(1) "Tout cela est assez comique, mais je
vous assure que toujours s'y m£le une
assez belle religion de la culture.
C^est vra5 que toutes les salles de con-
ferences sont remplies de femmes des^
onze heures du matin; cela vous parait
peut-etre, a vous Europeen, un peu sur-
orenant, mais ne croyez-vous pas tout
de^meme qu'a ecouter d'excellents
specialistes elles finissent par ap-
prendre quelque chose?"
In commenting upon the American home he says:
(2) "II ya en Amerique des foyers du type
ancien; il y a beaucoup d'enfants qui
ado rent leurs parents (et quelquefois
d'autant plus qu'ils les voient moins);
mais tout de m£me le home, le vrai home
de jadis, si on en parle encore beaucoup
dans les chansons, on ne le voit plus
tres souvent."
Andre Maurois is forced to admit in spite of himself:
(3) "J'ai aime ce pays, et , chose, etrange,
j'ai pendant tout le voyage lutte contre
cet amour. J'etais parti deslreux de sym-
pathie, mais presque certain de n'en
pas former. Je pensais 'Le traite' . . .
Les dettes ... Et cette double attitude
si insupportable . . Cet idealisme . . .
cette aprete . . . J'avais lu Waldo Frank,
(1) "En Amerique" - - - Maurois p. 50
(2) " " " 53
(3) " " 61

Sinclair Lewis et , les estimant beaucoup
l'un et l'autre, je cherchais inconsciemnient
a penser comrne eux. Je suis certain que
Frank et Lew3 s ont connu ce qu'ils ont de-
crit: je ne puis peindre que ce que j'ai
rencontre".
Desormais, je penserai qu il y a la-bas
tout pr^s de nous, a six jours, un im-
mense reservoir de force 6t d' ami tie'
Surtout, un immense reservoir de jeunesse.
Si je m'exercais, comjjae l' exigent cer-
taine me'decins psychiatres a repondre
sans reflexion, par instinct, a un mot
par un autre et si l'on me demandait.
'Amerique? Je dirais aussit&t: Jeunesse' "
(1) "L' intrqductic&n des machines, au debut
du XVIII siecle, posait un probleme
plus difficile que ce que l'on appelle
aujourd'hui avec terreur ' aicericanisa-
tion'."
(2) "Serons-nous ' americanises? ' Pourquoi
ne pas admettre aussi bien que 1' Amerique
sera 'europeanisee ' ?" L'histoire est
toujours plus complexe que ces formules
simoles et fausses. Les deux continents
se comportent comme des vases communi-
cants* Certes, un peu de l 1 agitation de
Chicago ou de New-York ondulera jusqu'a
nous a travers 1' ocean, un peu du calrae
de Chateauroux et d'Avallon cheminera,
par des voies mysterieuses vers Kansas-
City et San Francisco."
The influence of the American movies in France is again
shown
:
(3) "La maison americaine est toute chargee
de saveurs exotiques et coloniales, maison
de bois, peinte en gris, presque blanche,
elle evoque les films de Charlie Chaplin et
les histoires de pionniers."
(1) "En Amerique n - - - Maurois, p. 66
(2) " " " 68
(3) " " " 75

(1) "Tel fut le 'pionnier dans l'espace,'
l'horame de la frontiere tou jours mouvante
dont le chapeau aux larges bords, le
cheval galopant et le long fusil animaient
les films de 1912. Mais dlja il n'ltait
dIus alors, dans la veritable Ame*rique,
qu'un heros de cinema. Apres l'Ouest,
11 avait pu coloniser le Far-West."
Maurois seems to agree with the Spaniard in this statement
(2) "II y a quelques annexes l'Espagnol
Madariaga comparait l'Amerique a une
immense nursery remplie des jouets les
plus raerveilleux. Quel etalt le pe*re
Noel gigantesque qui avait invente le
gratte-ciel? Et quel e'tait ce boy qui,
a Detroit avait eu l'idee admirable de
donner a tous les autres boys une
veritable voiture?"
Me believes that:
(3) "La crise a mis l'Amerique sur le chemin
de 1* entente avec 1' Europe. Ajoutez
que 1' Europe depuis cette crise a plus
de sympathie pour l'Amerique, car ies
peuples, comme les individus, ont besoin
de sentir leurs souffranees partagees."
Maurois realizes that speed has left its mark even on
the American language
(4) "Ne crois pas savoir l'americain parce
que tu paries l 1 anglais. Tu serais decu.
Tu comprendras les femmes de New-York, les
professeurs de Harvard. Des que tu atteindras
des groupes mo ins impregnls de culture euro-
pe'enne, tu decouvriras une langue nouvelle.
La presence en Amerique de groupements
ethniques, si importants qu ils y ont con-
serve^ une existence nationale, a enrichi

















juifs, qui se sont raeles a 1 anglais,
com.ne I'.- rabe a l'espajnol ou au franc,ais
au temps des invasions maures» :^uand Sab-
bit fut oublie pour la pre-iere fols en
Angleterre, il fallut un lexlque.
L*americaln est un langage plus Jeune
que l'angla^s. Les riots y nalssent
encore des images, comme dans les langues
orimi tives . Beaucoup d'entre eux ont
une vie breve. En 1927 quand j'y vins
pour la premiere fois, tout ce qui
char.^ait etait 'cute.' in 1931> le
mot etait r'dicule, presque interdit.
Tu me dira:'s que 'awful* en Angleterre,
'formidable' en France, ont connu
memes grandeur et decadence, iiais en
Amerique ie cycle est plus bref, et le
vocabulalre dip chaque Instant plus
court
Maurois pays homage to New YorV when he sayst
(1) "Jex ne sais ce qu'est la vie intellec-
tuelle a Pittsburg ou a letro^t, mais
je crois que Hew York te paraitra l'une
des villes les plus excitantes pour
l'e^orit qui soient au monde. New-^orl:
est le 'clearing house' des idees de
l'univers. Tous les livres ira ,ortants








Philippe Soupault has made use of the United States and
of Americans as subject matter for his writing. In "Le grand
homme" his hero is an American negro singer. He has also
written detective and murder stories which are filled with the
restless solrit of American youth. Jazz and movies are topics
frequently chosen as subjects for his poetry. Anything modern
or exotic has appealed to him. In his book "Chariot," Charlie
Chaplin is the hero. In the introduction Soupault says:
(1) "Pour les millions d'etres humains qui
vont au cinema, le personnage d£crit par
Chaplin est devenu un ami. II jouit d'une
popular ite et d'une affection qu'aucune
creature ne'e de 1 1 imagination humaine n'a
connues, que ce soit Don Quichotte ou le
Petit Poucet, Robinson Crusoe' ou le Bon
Petit Diable."
(2) "Chariot est vraiment le heros de notre
temps, un heros universel et connu diraient
ses amis americains, il est l 1 homme qui a
fait rire le monde et qui l'a aussi fait
pleurer. Dans cette Europe de crepuscule,
le cinema, malgre" sa formidable puissance,
n'a pas encore de'trSne le livre et c*e9t
pour cette raison qu'il ne m'a pas paru
absoluraent vain d'ecrire la vie de Chariot."
(3) "J'ai suivi pas a pas ses aventures re-
tracees dans les films. Je n'ai done
fait que raconter ce que j'avais vu sur
l'ecran en respectant dans toute la y











1(1) "Mori role je ne me le cache pas,
bien que modeste, n'en comoorte pas moins
une part d ' outrecuidance que je ne puis
excuser qu'en demandant que l'on ne
considere ce petit ouvrage que comme
un tres fervent hommage %a Charlie Chaplin.
Je n'ai que le traducteur de cet
homme de genie."
(2) "Je me rends compte enfin que je n'ai
su exprimer que tres incompleteraent
l'essentiel de Chariot, je veux dire,
la poesie qui coule dans ses veines.
Chariot est en effet, un po^te au sens
le plus pur et le plus fort du terme.
J,a vie, blanche et noire, n'est aussi
emouvante que parce qu'elle s'alimente
aux sources m&mes de la poe'sie."
Soupault has described Charlie Chaplin well when he says:
(3) "En effet ^ Chariot est un drole de gar-
£on. II est a la fois sentimental et
indifferent, voleur et honnete, peureux
et courageux, malin et naif, gai et
triste, ivrogne et sobre Chariot
est un homme. Mais ce qu'il pr^fere,
c'est 1 ' independence . Chaque fois
qu'il devine qu'il va %tve attache", il
fait des pieds et des mains pour se
delivrer. C'est "a cause de cet amour de
la liberte qu'il s'en va tou jours.
Chariot est un homme d 'aujourd 'hui. II
est ne aux environs de 1900."
In 1930 Philippe Soupault had written an essay which has
since been translated into English under the title "The American
Influence in France." In this he shows the importance of
America as a setting for French writers. He states that for





Soupault p. Ill & IV
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(1) "simply a foreign nation, a friendly nation, an allied
nation, an enemy nation, a creditor nation or what not."
(2) "To these old Frenchmen the United States
is symbolized by its armed strength and by
the dollar."
The older generation still considered the United States
(3) "the country of Fenlmore Cooper's redskins, of Buffalo
Bill's cowboys, of millionaire uncles" such as Hermant wrote
of in his "Les Transatlantiques .
"
Soupault claims that even in 1920 the American influence
could be summed up in the names of two poets: E. A. Poe and
Walt Whitman. He says that (4) "Whitman has, so to speak,
given new life to French lyricism, which until his time,
was stifled in the prison of rules and cramped in the pillory
of versification. What he actually did was to strengthen and
confirm a point of view expressed earlier by A. Rimbaud and
other French poets. Whitman completed their work."
Philippe Soupault believes that the cinema has exerted
an enormous influence. He admits that the early films were
lamentable and boring, but he claims that with the arrival of
such actors and actresses as Pearl White, Charlie Chaplin,
Tom Mix and Douglas Fairbanks, the cinema became ($) "not
merely a perfected mechanical toy but a terrible and magnifi-






cent reflection of life."
He is firm in his statement that (1) "Many elements,
no doubt contributed to its beauty, but the cinema of the
United States was one of its brightest ornaments."
His praise for Charlie Chaplin knows no limits. Of this
actor he says
:
(2) "There is a man who has received from
heaven the finest gift possible in this
world, who knows better than anyone else
how to long for things , who loves and who
observes, who forgets and who amuses and
who is the most misunderstood man of the
century. Charlie Chaplin 'invented 1 the
cinema for us ... .
It seems that Charlie Chaplin with one
stroke of his cane — such a smiling magician
too was able to endow the American cin-
ema with a marvelous vitality and an incred-
ible superiority. All the films issuing
from the studios of Los Angeles possessed
the oower to please."
He admits that:
(3) "The American cinema brought to
light all the beauty of our epoch and all
the mystery of modern mechanics."
Soupault is as truthful in his ideas about the influence
of American music, for he says:
(4) "At the same time, whipping our curiosity
and furthering our taste for the United
States came American music. Too often were
we tempted to designate this $usic as jazz
and to consider it only as dance music.
But even its enemies admit it conquered
France and all of Eurooe. We hesitated to
(l)"The American Influence in France"
^
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call it music or to classify it as
an art it was too near life* And
precisely because of that quality it exer-
cises an enormous influence."
In concluding his essay Soupault says:
(1) "In 1930 we know that the United States
is one of the great nations of white civili-
zation but we know more than this --we
know that a new spirit has been born."
(1) "The American Influence in France" - Soupault

Like Philippe Soupault, Jean Cocteau is also an
admirer of the movies and the talkies. He tried to find a
"soul cure" in jazz and in the "American bar." The titles
alone of some of his poems show that he was influenced by the








In "Le Rappel a l'Or-dre" he writes at length of
"Le Jazz-Band."
A / '
(1) "Le jazz-band peut etre consldere
comme l'arae de ces forces. Elles y




J ecoute un jazz-band au Casino de
Paris.
Les negres en l'air, dans une sorte
de cage,
x
se demenent, se dandinent,
jettent a la^foule des morceaux de
viande crue a coups de trompette et
de cre'celle. L'air danse casse,
boxe
,
contre-pointl , remonte de temps
en temps a la surface.
Le hall chaud, plein de filles peintes
et de soldats americains , est un
saloon des films du Far-West.
(1) "Vingtierae Siecle" -- Regis Michaud

Ce bruit nous douche; nous reveille
POUR QUE NOUS EN FASSIONS UN AUTRE.
II nous dlsigne une trace perdue.
Inutile de pasticher mal des fox-
trot. La lecon de rythme nous met
le nez dans nos mollesses. Mais si
nous nous laissons enlever par ce
cyclone, c'est une autre forme de
mo lies se."

"Vlngt ans d , Amerique n'ont pas manque de m'americaniser
malgre moi, says Regis Michaud in the foreword of his "book
"Ce qu'il Faut Connaltre de l'Ame Americaine."
(1) "Les Americains ont besoin de nous
pour enrichir leurs valeurs spirituelles»
Nous avons besoin d'eux pour ameliorer
chez nous les conditions de l'existence
et perf ectionner le type humaln."
(2) "L'Amerique est le pays du superlatif
et de l'hyperbole. The greatest, the
biggest, the best in the world. Ces
mots-la s'entendent sans cesse sur la
bouche des gens seduits par le prestige
et la magie des gros chiffres."








remarquables con struct eurs . lis ont
edifie de grandioses ensembles auxquels
il est difficile de refuser un caractere
artistique et pathetique distinctif
,









Les grands artistes de l'Amerique, ce
sont ses archjtectes et ses ingenieurs.
Ceux qui d'un clou d'or fixerent, quel-
que part sur la frontfere du Far-West,
la jonction du rail de 4,000 kilometres
qui joint l'Atlantique au Pacifique, mar-
querent une prpuesse qu'on peut a bon
droit appeler ©pique.
(4) "Dans les arts industrlels ils ont
fa:t raerveille et c'est la leur veri-
(l)"Ce Qu'il Faut Connaitre de l'Ame Americaine"- Michaud, Fore-
word
(3) " " " " " " " " p! 150
(4) II II It tl II N II It p
38.

table originalite Ce sont eux qui
ont imagine' et cree le decor de la
cite moderne que le monde entler
imite, voies lumineuses, buildings
d'affaires, devantures et grands
m?!gasins, cirques, music-halls, bars,
cinemas, le decor bariole, sautillant
de 1' existence moderne traverse par
des envois d'avions, des trombes d'auto
mobiles avec , en sourdine, les syncopes
du jazz, l'occultlsme des ondes sonores




In conclusion, then, it may be said that from a study of
some of the works of these French authors chosen at random
from modern French writers, the United States has exerted a tre-
mendous influence upon the subject matter of contemporary
French literature. Not only have these authors chosen the
United States itself as material for their books, but they
have selected also certain cities and written complete books on
individual cities. Let us recall "New York" of Paul Mo rand,
"Le Lac Sale" of Pierre Benoit and "Hollywood depasse" of Luc
Durtain. Practically every phase of American life and charac-
ter has been noted and criticized, sometimes favorably and
again severely. The home, the business world, the family, the
amusements, education, sports, the arts, science, politics,
religion, all have been subjected to survey and criticism.
Above all, however, we note the tremendous influence
which the United States has had upon the French vocabulary.
Many of these French authors openly admit that American words
visualize much better than any translation could the spirit, the
speed, and the ideas of this modern age.
(1) " 'break the record'
C'est 1' intraduisible mot par lequel les
Americains exorlraent si bien ce qui fait des
le premier abord le fond de leur nature;"
(1) "Outre-Mer" - Bourget Vol. I p. 20
••
•
(1) "II a. voulu, a-t-il dit a un journalist
assurer a sa ville un standard d 1 instruc-
tion supe'rieure. Cette expression Ameri-
caine et qui fait comrae le pendant du
record, n'est pas non plus aisee a traduire
Le standard, c'est la valeur d'une marque
de fabrique, c'est l'etalon, c'est le type
auquel on mesure les qualites d'un pro-
duit. Vous retrouvez la, appliquee aux
dhoses de 1' esprit, a la culture et a
la science ce qui fait le fond me me de
cette democratie marchande, cette estima-
tion par comparaison que ces gens exprim-
ent encore par le verbe to beat, battre,--
^u ils emploient a toute occasion. D'un
h<3tel et d'un paysage , d'un livre et d'une
certaine marque de Champagne, fl'un grand
artiste et d'une entreprise de bateau,
ils disent egalement qu'il ou elle 'beats
everything in the world.' "
(2) "O. K • (prononcer 0. Ke)
'0. K. ' Des etymologistes ont reconnu
dans cette locution americaine — que
l'on e'er it parfois okay -- le vocable
okeh, vestige de je ne sais quelle langue
indienne. Mieux vau+ , sans doute, comme
tout le monde y vo5t les initiales des
mots all correct: phonetiquement ole
korrect. 'Tout est correct! ' Le oui de
l'action, la 'ga va' d'outre-mer: qui au
travers du pays optimiste et energique,
d'un bout a l'autre des Etats , sans cesse
nait des minces llvres occidentales ou
des lippes africaines. Dans sa forme
brusque, en deux lettres, le type me*rae de
ces ap parents gains de temps qui accel^rent
et affolent le rhythme americain. 0. K. N
(1) "Caotain 0. K." L. Durtain p. 16
( o \ »• " " " "

American pronunciation, too, is playing an imoortant part
(1) "La prononciation americaine, en faisant
passer le langage par le nez , a depose'
dans cet organe d'importants moyens de
truchement. II suffit d'un souffle, bouche
ferraee, pour les reV/ler. Un grognement de
1' ensemble dans des fosses nasales signifie
aux Etats-Unis : pourquoi? comment? peut-
£tre! je verrail selon qu'il est charge'
d 1 interrogation , de surprise, de doute. Un
grognement suivi d'un autre plus aigre
,
pro-
longed vers la voute du palais, sert de oui,
approuve , confirme. Un grognement suivi
de deux grognements brefs, refuse. Aux
nouveaux arrives qui entendent s'initier
aux mysteres de la rhinolalie americaine
on conseille de repeter a* haute voix
jusqu'a imitation suffisante le fameux
dialogue des jeunes marils le second soir








(2) "Dans les Paradis des Trous et des Pelouses,
des Weill des Hn Hn , des Hn Hnhn, des Yep,
ou des No pel qui valent de l'or (Yep et Nope,
ces embellissements ameYicains du Yes et du
No anglais! affirmation ou negation accom-
pagn£es par les livres d'une explosion pareille 0
au declic d'une affaire) c'est sur pied d'egalite
qu'il faut oe'netrer."
We find evidences of Americanisms particularly in the
French vocabulary of the home, sports, amusements, food and
drink, music and architecture.
For specific examples the following appendix is given:
(1) "Quarantieme Etage" L. Durtain p. 162
(2) " " " " p. 212
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"PO R LES FRANgAIS
II y a certains mots anglais que les Frangais eraploient
couramment et qui font partie de leur vocabulaire; mais ils ne
savent pas toujours comment les prononcer.
Afin de rendre service a ses lecteurs, un Journal parisien






1 1 dancing , ' etc., se prononcent:
























































































Vous avez la la liste des mots anglais qui sont les plus
usites en frangais. Vous pouvez vous servir de ces mots lorsque
vous parlez frangais; les Francais vous comprendront ."

46.

















En Amerique tout est sur une plus
grande echelle que dans la Old Country 1
ce diary
Me voici en pays Yankee » sur ce pont
ou j'entends plus que de l 1 Anglais,
un Anglais nasi Hard ou le mot " well"
a remplace" le mot "yes " et revient
sans cesse.
hors de tout , home
le vapeur stoppe .
"break the record "
C'est 1/ lnt raduisible mot par lequel
les Americalns exprlment si bien
ce qui fait des le premier abord le
fond de leur nature
:
American shocks
Voila l 1 entree dans la grande ville
AmeVicaine. C'est brutale et rapide
comrae une passe de boxe.
Ce sont des reporters en quete d' inter-
view
premier signe des dilapidations de
budget municipal .
II y en a tant de ces cable-cars .
Plus de ces hansoms qui sont la joliesse
de celles de Londres.
une exposition de bicycles
de ce-p;o -ahead
son lunch fro id.

Page 44. c'est la privacy , ce qu' un gentleman a
le devoir de respecter dans la vie per-
sonnelle d'un autre gentleman .
11 44 . sky- scrapers
" 44 . cloud-pressers
M 52. Elle n'a pas de self-reliance
M 53* le nora pompeux de palace- car
" 54. le puff , le boom , et le bluff
" 56. Pes cottages sue cedent a des cottages.
M 58. Mais Newport n'est qu'un e coterie de
millionnaires , ce n'est qu' un set .
" 64. C'est ici que^cet esprit de go-ahead
propre a l'Amerique se reco nnaTt
" 65 • un Plutus qui n'ayant plus a travailler,
veut que son or travaille que cet or
se montre, s'e'tale, qu'il show off ,
pour prendre le mot vraiment Yankee
" 67. de parties de coaches
67. les five o'clock teas et les to meet .
68. il s'en inquiete car il est sensitif ,
—
touchy , comrae ils disent.
" 70. la table du lunch
" 75. des Players
80. puisqu'ils sont " out of business ."
82. des femmes qui sont ici ce que l'on
appelle des leaders of society .
85. aux lemons de la physical culture
85. la profonde admiration de 1 ' Americaine
pour le3 looks
,
" 93* depuis qu'elle est out
--
f -frnxiT- nil* n m '"jftflw twn I* * • j
*
Page 110, qui ont suivi des cours de souplesae
et de high-kicking ,
" 112 • le bachelor
" 112. la grass-widow
" 114. celle qui est fast .
" 116. I 1 engaged girl
" 117- le bright fellow
" 120. comme du boxeur de Boston t de l'in-
fortune J. L. Sullivan qui ne compte
plus, depuis qu'il a ete' une fols
vaincu.
" 125. elle devient volontlers la Bluf-
feuse — pour emprunter de nouveau
ce terme significatif au jeu national
du poker .
126. Elle a trouve cette aventure tres
dr6*le — great fun .
126. Comme c'est dommage que vous ne
puissiez pas me voir kicker I
126. Et dire qu'il faut que je vienne
chez Jessie pour avaler quelques
bouffles de straight cut l
" 131- avec 1* admiration des looks
" 136. la vie du home
" 145. Elles eont comme un blank
146. elle reste chez elle a faire verser —
to pour
153- Les noirs, par mepris, les appelaient
des crackers
155- un homme qui, a vingt ans , demeurait
dans un lean to






















des Journaux qui merit ionnent sans cesse
quelque "hands up !"
je suis alle^vislter les Stock £ards
et la plus celebre d'entre les
Packing Houses
Vous les prendriez pour des clerks
tout compose de wagons refrigeVateurs
Monsieur So and So
ou je retrouve le hard work
D'autres recjoivent des depeches
qu'ils transraettent immediatement
sur des typewriters .
N013 aimons le fight .
c'est pour cela qu'il nous faut tou-
jours voir deux leaders en face l'un
de l 1 autre
Ce sont ces chiffres qui se multlplient
dans l f esprit du magnat comme on ap-
pelle les grands railroad men .
de nouveau abandonne aux douceurs
du rocker dans son salon
L* Ame'ricain aime a " faire le dollar "
comme il dlt, mais ne s 'y cramponner
pas
.
un self made man
C'est une des vertus les moins connues
chez nous du "businessman Americain.
En reservant la part de la verite' et
celle du Humbug
dans son car electrique
Des ferames plus instruites, celles que
l'on emploie a ce clerical worl^




parad is de ceux que
l'on appelle a. Paris les escarpes, et
a New-York les toughs et lea roughfe
Des tables de roulette y alternent
avec des revolvers, des night sand
bags avec des outils pour forcer
les serrures, des moules a fausse
monnaie avec des plaques a faux
billets de banque.
"ou il y a toujours," nous dit-il,
"quelque Jollification. " — Mot
intraduisible , comme le jolly dont^
11 derive et qui signifle la gaiete
plaisante, la farce bon enfant.
Le peuple 1' appelle du classique
sobriquet de Black Maria ,
Ce furent d'abord les trades-unions.
toutes professionnelles et toutes
locales comme celles d 1 Angleterre
;
ainsi l'association des typographes
de New-York et celle des house-carpen-
ters de Boston fondee en 1812.






Alphonse Lemerre , Editeur
Page 2. II se fait fermier, cowboy ou rnineur
" 2. Ce log-house
3. suivant le jeu de mots populaire, from
the log-house to the White House .
" 5. to enjoy himself .
" 7. des cliff dwellers
9. II existe done meme aujourd'hui, ce squat -
ter
ii i v
13. pendant qu un chairman , a voix de Barnum ,
se levait.
" 16. Done M. Earrin-Conde avait quitte la France
quatorze ans auparavant pour venir fonder
un ran ch dans les Montagnes Rocheuses.
19. Kous etions onze cavaliers de round up
" 19. en s'ecriant: " Hands up ," le revolver
au poing.
20. Elle "etait representee, reprit M. Barrin-
Conde, par un sheriff .
20. Pour nous, ranges a cheval autour du
ouggy .
26. Nous nous etions mis en correspondance
avec un ran chman de ce pays- la, nonime
Johnson
29. nous dumes resister de force a quatre tramps
30. C'est leur terrae, to steal a ride

















C'est ainsi, par un admirable coucher
de soleil, au pied du mont Calamity
Jane
,
que mourut le tenderfoot*Raymond
* (Footnote p. 35) Tendre-pied-et par
consequent novice. C'est un surnom
donne aux gens inexp'erimente's ; on dit
aussi qu'ils ont les green hands ,
les mains vertes
.
Les Americains ont un joli lot de
synonymes pour designer les differents
melanges alcooliques dont lis s' empoison-
nent avec delices: a widow's smile ,--
a sweet recollection ,--an eye opener
a ces deux tenderfoot d'Europeens
La vie humaine, dont les Yankees aiment




Nous finimes par n* avoir d' autre societe
que celle des cowboys
. des grangers ,
et des miners .
Le Home-Ranch , avec ses maisons en bois
et ses ^curies en terre, s* el eve pres
d'une source. Une vingtieme d'honnetes
band its vivent la, sous l'autorite d'un
chef, d' un foreman ,
II etait a cheval avec ses deux femmes,
deux veritables squaws .
et a vos vigoureux hellos
Le foreman d'un des ranches etait l'ami
de Sitting Bull , le heros du massacre
du general Custer
Souvent un cowboy facetieux les enlevait
au lasso dans leur passage de la scene
a not re loge.
Parker avait fusille son placerclaim
Quant a Parker, cet admirable bluff

Page 64. Les ran chmen
" 67 • La main du green engineer
" 79. dlx ecoles de latin ou high schools
82. quelques ateliers de manual training
" 84. II en naftra un higher citizenship .
" 89 • la Short Story
" 89 • Examination papers
" 91. mechanical high school .
" 93* Les overseers
95. Les repetiteurs ou teachers
" 96. C'est done la vie du college qu'il faut
se representer pour comprendre un peu
l'stme de Harvard, et le type social
elabore durant ces quatre annees du
cours complet , une ann£e de freshman
.









97* les jeunes Harvardmen
102 • Les inevitables rocking-chairs
103» Presque tous sont deja" alles abroad
103. c'est la quantite de clubs
109. Voici par exemple le cheer de l'Univer-
site d'illinois: Rah-hoo-rah, zip
boom ah I Hip zoo, rah zoo, Jimmy ,
blow your bazoo. Ip-sidi-lki. U. of I .
Champaign
113. Celui-ci abandonne son metier de lawyer
114. qu'il faut take like granted
,






Page 143. Pour l'americain, le sport ne va pas
sans quelque danger
" 143. Ainsi le yachting
" 144. les deux yachts .
" 144. Parmi des divertissements du sport,
aucun n'est plus a la mode depuis quel-
ques annees que le football, j'ai
assiste l'automne dernier dans la
paisible et douce ville de Cambridge,
a une parti e que les champions du col-
lege de Harvard — le team, comme on
dit ici soutenaient centre les cham-
pions de 1' UniversiW de Pensylvanie.
145. A deux pas du memorial hall
145. rah! rah! rah I
149. "a foot-ball scientist ."
149. Les vainqueurs et les vaincus sont
e'galement interviewes .
149. Quand on a suivi de pres une partie
vraiment ardente, " with plenty of life
and ginger " comme disait un reporter
150. Quand j'ai passe a Jacksonville, quel-
ques semaines plus tard , ce fight
'etait encore l'objet de toutes les conver
sat ions dans les trains qui traversaient
cette coquette petite ville, et on ne
s
1 int errompait d'en parler que pour dis-
cuter le prochain fight
,
celuiqui se pro-
jette entre le champion Californien et
Jackson, d'Australie.
151. ces prize-fights , comme on les appelle,
ou le combat ne cesse qu'avec l'im-
puissance d'un des deux boxeurs a le
soutenir, il faut suivre dans quelque
athletl c club un combat regie, e'est-
st-dlre oh les reprises soient comptees
et les passes limitees.
152. le referee, I'arbitre du combat.
«
le nombre des passes ou rounds
Mais le protagoniste sans rival, c'est
le tramp , le vagabond prof essionnel
aux prises avec ses deux ennemis:
le policeman et le brakeman ou serre-
frein
.
Le tramp est en effet le grand humoriste
populaire. C'est lui qui donne leur
surnom aux compagnies de chemin de fer,
et qui baptisera par exemple le Baltimore
et Ohio , le 3. and 0.: Beefsteak and
Onions .
compagnons et complices du flirt
"Ah I darli ng, le ne vous aurais pas connu§
Lots o f fun *
II est debout devant la table du
free lunch
et tapant de meme avec des attrape
ca" des " take that " accompagnes d'un
jeu de casse-te^te
.
Comme me disait l'editeur du journal
de Chicago, c'est tou jours le f ifeht , la
passe de boxe qu'ils aiment.





vraiment, a la voir entrer dans sa
crise, dans'sa trance,
de la New- England
c'est 1'old fashioned gentleman .
Vous ouvrez un journal par hasard dans
le train qui vous emporte vers ce























comme une de ces short stories , cheres
aux America ins
destines au delicieux exercice du rocking
II parut un oeu etonne de ma fantaisie,
comme s i ce couplet de John Brown etait
une chose demodee et sans inte're^t:--
" chestnut,—-une vieille cha^taigne," c'est
un de leurs mots.
des blood hounds
Mon cheval etait une b£te du Kentucky,
tres douce et dresse'e a ce galpp que les
Ame'ricains appellent le single foot
l'arome tres doux des f leurs du crab
apple flotte dans l'air.
II faut les voir, dans la journee, se
balangant sur les rockings
une grand 'me re polker a cote de sa
petite-f ille,
Les innombrables very glad to meet you
prononces dans la soiree,
un cake-walk , -- litte'ralement une
promenade de geiteau.
Quand il fut out of business
Ces trips
Ce sont les horse-shoe t les crabes
fer-a-cheval.
et voici comment exprime , avec force
well nasillards, le yachtman de l'Ohio;
Et puis j'ai du vieux sang de outlaw
dans les veines.
*•
Page 312. a bord d'un paquebot Anglais cette
fois, plus vite que celui sur lequel
j'ai passe la mare ( crossed the pond ,
comme disent famillerement les Yankees )

58.


















On vous hele du wharf
Ces menus sont etablis par un food-
expert tout a fait savant.
Je viens de voyager, dans le Pullman ,
en face d'un monsieur robust e et de
bon aspect.
Et le beau choix a proposer aux dares:
le type businessman blen entendu le
plus courant, le type boxeur , le type
spo rtl
f




le long du building
leur admission dans le sanctualre
des "movies "
pourfendue par les arches d'un "elevated ."
cinquante girls
.
d'etre un jour " star " a Los Angeles.
Voulez-vous un verre de cocacola?
Un verre de root-beer?




Ces girls qui, toutes ressemble
d ' illustres heroines de cinema,
girls ne vont pas danser un nume'ro dans
une "superproduction."
On en fera de la musique, de beaux de
.1 azz-band .
j'ai une belle salle de bains, un robinet
d 1 ice-water

Page lAO. passez vite votre smoking * Vous savez
^ue les America ins n'ont pas de temps
a perdre
.
" 152. Le Jazz ronfle
" I65. cette honorable vieille lady .
M 186. l'on volt se transformer bien vite
en sportsmen de metier,
202. Deux fois deja, Pirandello ma demande
mon ticket dans la voiture Pullman .
M 235* installez-vous sur une banquette du





Page 8 deux pasteurs, grands comme des buildings
" 8 non plus un sermon: mals un hold up ,
une banale attaque nocturne.
" 9 ce complect de homespun
" 9 ce negre qujL , dans chaque ypiture des
Pullman americalns, est prepose" au ser-
vice des compartiments reserves et des
dortoirs a rideaux verts.
" 10 la celnture de son py Jama
" 11 & 12 Nous entrons en Georgie et je suppose
que si, par aventure, a la premiere sta-
tion, sur le quai, quelques amis du Ku-
Klux-Flan .
" 12 d' enter rer dans leur lot
" 18 les exploits du Klan alors a ses debuts,
les lynchages ,
" 23 Hello !
" 24 Un homme juste, votre "boss "
" 25 Eh Cap!
" 25 Les puissant s rectangles des buildings .
" 29 Devant 1' index du colosse tand is que le
train, rapide encore, faisait tournoyer
les buildings des deux camps en une
sorte de mele'e de rugby , le soleil,
ballon de jeu, bond it dans l'espace.
" 31 en realite, l'air de la societe bos -
ton lenne est compose' de tout autres
elements. La vapeur du the*, l'odeur
des cocktails , la musique couteuse,
les exclamations excessives, l'epais
relent des objets de luxe. Tout cela,
eclaire par la lueur d 1 excitements qui
passent comme des meteores. Eh bien,
it
cela se rencontre dans toutes les
cites d'Amerique.
s.
Page 32 On pouvait, apres tout, s'accomoder^
des " fils de Dixie " -- ce surnom decora-
tif cher aux gens du Sud.
34. ou dans les tramways du Sud, sont parques
les Noirs
11 36. les police headquarters
" 45. No! des Yes !
" 47. les trolleys de 1* Avenue Saint-Charles
" 52, Une boite de candies
" 54. all correct
"
.56» Des sacs de charbon des "soldats de
chocolat," des "sambos" et des "macaques"
" 6 9. elle pousse jusqu'aux swamps mysteri-
eux.
" 69. aux Follies
" 72. elle restera tou jours parmi les darkies
" 75« le rocking;- chair t refuge de la vielllesse
et du non-chaloir
" 98. viennent-lls en bus
" 106. Un gentleman : complet sport .
" 116 Qu'est-ce qu'un bobo? Un baby .
" 120. les jeunes ne se sourient guere d'etre
appeles frenchies a l'e'cole. SoitI
,
Eux aussi seront des produits standard ises
d'U. S. A.
144. Rouge grave sur les nickels americains
148. dans 1' immense building
148, Oh, mes freres, ce n'est pas une sinecure,




Page 150, Oh yes I Oh yes \
•
ii 151. Tram pi tramp I
it 153. Non. les Cajiadiennes ne le feralent
pas asseoir a l'officel dans le hall
it 155. Enfin, au petit jour, 11 retrouva la
paix, calme par une decision vertueuse
qu'il macha comme un surnaturel chewing
gum •
ii 155 • rendre le bracelet au boss.
ii 165. les trolleys aeriens
it 202. la plus laide girl blanche
ti 206. prendre le lunch
tt 206. les jeunes hommes, par quatre tuniques
khaki et casquettes plates.
ii 210. La "parade" finale des fetes
ti 216. l'un des trustees de l'lnstitut
ti 227. Chaque nuit les Blancs , las de leur
brutale et seiche civilisation afflu-
ent vers les dancings
ii 228. grooms
ti 230. Point un policeman de Corelew, comme on
en rencontre dans ce quartier, mais un





le Georglen, avec emphase, s'exclamat
Blen
.
bien. c'est vous , Mr. Pohlice
ti 233. Harlem pour moil Girls "jaunes" — girls
chocolat. Et la "douce vie."
# 238. Nope I Une minute.
I
Le Noir du Pullman, tout correct —
ehl e- Loyal Americain, "pur service"
— ahl — Jonglant avec les valises,
veillant aux stations, sllencieux, res-
pectueux envers les dames.
Tous les chlffres dans le carnet
cirant, pliant et pas son pareil pour






Edition de la Nouvelle revue francaise
1927
Page 14. echafaudages de Scenic Railways
" 15. quelques f lirts a l'ecole
H 16. la pratique assidue du foot-ball ou
du go If
M 18. avec une souplesse sportive
rl 19. Puis, flatte par le role de star
" 20. Je vous prie de gduter un de ces candles :
" 25. mais ville admirable est assurement
Fris co
Blen — Excusez-moi! S'il m'est permis
de vous donner avis ne prononcez jamais




27. Ralph, par decence, se refusa les " chiens
chauds , " ces populaires sancisses a la
moutarde , servies toutes brulantes dans
un pain fendu.
" 30. Un endrolt comme cela, fameux pour camper
" 32. un flirt innocent
37. Un melange de confiance et d' intimite'',
cold cream sur ses traits.
" 38. les blocks
40
. Une merveille, ces rangees de maisons
"
style colonial" ou style mission ,"
derri^re les yuccas, les palmiers ou les
buissons de cactus:
42. Deux blancs bungalows 1

•65.
Page 43. Smith Works de Duluth
it 44. docks bondes
ti 45. Derriere un square charge de palmiers




Ailleurs, au diner dans une salle divisee
en boxes obscurs du fond
it 48. Done, ferry-boat pour Oakland.
ti 49. autant d' athletes
50. .leunes hommes ou .leunes filles des piles
de livres sous le bras se hcttent vers des
lecons ainsi que vers des parties des
tennis en "courts" couverts




55. mai s les durs articles de ces Lois Eleues
qui sauve-gardent la vertu americaine
n 54. une policewoman
ti 55. je ne sais quel intime Peau-Rouge (dansant
avec ou sans scalp) qui prit le commande-
ment
ti 60. Avec ljaide de l'eternel YOU, rien n'a
existe
•
ii 64. Je voudrais tant un petit bungalow
avec un palmier.
it 64. un ice-cream soda
ti 66. pour reporters.
i
ti 67. Volci, a vingt ans , la g:rl blasee
ro
ces formes^qui habitent de merae facon
tous les veteraents, la redingote du




Deux ou tro is girls
Bien qu'en echange des bucks qu'il
sortait liberalement de sa poche,
Ralph tent&t d'emprunter a ses vols Ins.
au breakfast
a 1 egard de la peau Jaune du grapefruit
le ferry-boat
Au dela des remous et des ecumes de wharfs
le ferry
le salon de bar
Le "Wagon-gravitation" promls par les
prospectus glissa sur les rails en pente,
a la fa<jon d*un toboggan
une flapper
des candles
des tentes de camping
le jeune homme sport if
l'horrible flapper
Fruit mur, cue iHi par les pi ckers
frais comme un cocktail
comme s'il mastiquait un mysterieux
chew ing-gum .

Apres avoir glisae entre les mots de
trois ou quatre steamers s'etaient
resorbees dans le to it de l'un des
hangars •
La Ford des deux hommes evidemment
deux hoboes, deux de ces cent mille
ouvriers qui a travers l' Quest ame"ricain
errent de ville en ville dans leur auto-
mobile cherchant a la fois l'aventure et
le travail
des voies panees ou revetues de concrete
porches a piliers carres avec verdure
en caissons et rockings-chalrs
.
un nouveau swing.





les mufles des bouledosues
faire le plaisir de prendre le lunch
Ce soir, au camp de Longview reserve




Vous trouverez bien ici quelque maid pour
vous aider. Ge n'est pas difficile a
trouver, des maids .





















Du diable si, en moNlns d'un an, vous^n'avez
pas votre bungalow a Hollywood a c&te de
ceux de Doug et de Charlie
il vous faut tater vos compagnons qui ne
doivent pas etre des prohibs
, ni des
zelateurs de 1 1 amendement Volstead
un e pinte de whisky
Vous "etes de r"eels sports I
II se verse avec roideur le whisky dans
la gorge:
Une rich girl met de la vaseline,
Une pauv girl met qu' du lard;
Ma girl a" moi met de la graisse
a machine.
finir son assiettee de porridge
Un ciel trouble, epais Niagara d' ice-cream
les ferry-boats
ce Totem pole
No s lums .




Un business abrege": le chemin le plus court
vers le do liar I
Contact de sa paume avec l'omoplate du
grand boss
Heure du lunch .
envoye par le trust des raffineurs de
sucre.
Done, malices a la Western?
Gosh !
l f usage d'un "complet" correct d'une
Ford et d'un petit bungalow avec T. S. F
.
,
chauffage central et salle de bains de m§me,
t
II parait croire que Howard a ecoute
la volx de dollar- conscience
D'abord les Boosters I

LES TRAN SAT LAST I QUES
par Abel Hermant et Franc-Nohain
^Edition du Monde Illustre
Representee pour la premiere fois au
Theatre de l'Apollo Mai, 1911
Scene at Newport Marriage of Diana Shaw
Page 3 5 Reporters
" 3 Messense r-Bo,ys




4 Prem. Reporter Daily Snob t premier
journal, dans le monde.
4 Deux. Reporter Snob Herald t premier
journal, dans le monde.
" 4 un match de natation
Scene III
" 5 Cheer up !





nous avons appris que la fortune de
Madame la Marquise etait engage'e dans un
trust avec celle de son frere Mark, qui,




parce que la responsab" lite de




Page 8 mais 11 n'avait pas de credit
Scene VI
Page 9 Vous l'auriez connu d'abord un petit
garjon en knickerbockers t
" 9 fluffy-rufles l
"9 Je sais les extremes liraites ou le flirt
peut et doit aller.
Scene IX
Page 11 Je dis que vous 'etes fast comrae une jeune
fille et cependant vous e*tes mar-iee
" 11 il est honorable et meme glorieux de faire
ce qui est defendu, si on le fait ....
grandement . . . si on bat un record .
Acte II Scene I
Page 16 Non, mais il est champion de Swimming
Scene I I
Page 17 "To Investigate "
Scene VIII Je suis reellement tipsy , Susanna
Scene X Et dans dix Jours, c'est Christmas . Je
donnerai une fete au Majestic^ avec un
arbre , et un diner, un vrai diner ameri-
cain de Christmas , avec la dinde , les
mince-pies et le pudding.
Scene X




Page 24 Quoil Madame, ignorez-vous done
Les brinks courts et les drinks longs?
Les plus courts sont les plus sees,
Les plus doux sont les plus longs . .
" 24 Mint .julep
" 24 Lemon squash
" 24 Pick me up
H 24 Claret cup
" 24 Je ne cit' bien entendu x
Qu' les drinks les plus repandus.
" 24 Sherry gobbler
" 2^ Ey* opener
" 24 Pralerle oyster
,
" 2^ Corps1 reviver ,
" 24 Pas de drinks courts, ni de longs,
Alors que buvez-vous done?
25 Allons bo Ire, allons boire,
Allons boire, allons boire,




Brandy punch , --
Nous n'citons, bien entendu





Bran dy co c kta 1
1
C'est du temps que nous perdons
Pour les drinks courts et longs 1

Scene III (Deuxieme Tableau)
Page 27 Vous n'avez pas la pretention de faire
a vo tre gendre son sweetheart ?
^ ^
Surtout un sweetheart qui lui a deja
coute un million.
Acte III Scene premiere
Page 33 Houx par ci, qui par la
Merry Christmas !
M 33 L' important aujourd'hui, c'est
Merry Christmas !
C'est de montrer aux Frangais
Un vrai Christmas 1
Un Christmas avec la dinde
Merry Christmas !
Les mine' pies et le pudding
Merry Chr istmas !
3^ Moi je vais preparer les choses de
1
' egg-nogg avec les petits peuples.
Nos invites deraanderont certainement
pour 1' efeg-nogg car c'est la boisson
de No$*L
Scene IV
37 Je me suis accommode a 1 ' americaine ,
afin de me rappeler.
Scene IX
39 Les motifs importent peu, la chose mime
importe. En Amerique, nous faisons
toujours entierement ce que nous faisons.
Nous cholsissons un parti ou un autre.
Jamais entre les deux. J'ai choisi
d'etre votre femme: je suis.






Les boot-leggers » dit Dobson, ont
reJsuscite le type populaire du pirate.
Le peuple des Etats-Unis, jusqu'au^
vote de l'^amendement Volstead a "ete
discipline
La poursuite des femmes est, en Aaerique,
un sport plein de dangers
Harriet, darling , un grand marnier.
Non , darling , une menthe glacee.
Fox- trot au gramophone.
Home ,boys , home chante Dobson
Mon editeur m' invite a venir prendre
le breakfast avec lui , a huit heures





Nous boirons du bouillon de clams
Tenue de sport : sweater blanc raye de
bandes vives.
pour voir le match de football .
Je resterai pour le match. IFailleurs,




le terrain est divise en bandes de dix yards.

Page 36. Les etudiants avaient des clubs qui se
recrutaient par choix, par Election,
et pensalt Wilson, surtout par snobisme .
" 39 • en sweater blanc
41, Achetons^ du bacon , une livre de mais
du pain a sandwiches et partons pour
la cabane.
43. sans cesse elle se leve, esquisse en pas
de danse, un round de boxe
45. je suis ici correspondante d'un grand
journal de New- fork auquel j'envoie
les informations sur le college.
" 46. deux equipes de joueuses de hockey
" 52 . sa nurs e
66. les matches de base-ball
"74. Je vous assure que l'Amerique n'est
pas tout entiere enrolee parmi les
gangsters
80. quel etait ce boy
80 . Les autres boys
" 84. trust contre trust .
85. Le racketeer de Chicago est un feodal.
" 98. pour un week-end
V 104. la college-girl
" 118. New-York est le "clearing house" des
idees de l'univers.
" 120. & 121. Vetements sobres et sombres a New- York et dans
les grandes villes; tweeds t plus fours et
bas a la campagne.

76.
CE QU'IL FAUT COKNAITRE DE L 1 AME AMERI CAINE
Regis Mlchaud
Boivln & Cle Editeurs Paris
10. des bondsmen
11 12. L homme de priere, le churchman, cede
le pas au businessman, au trafiquant,
et ce n'est pas le business qui manque
I! 14. les referendums
II 14. les caucus





Le divorce fut aussi rapide que le flirt.
Helas le monde se derobe, l 1 Europe refuse
de se laisser wilsoniser.
II 30. Ceinturee de docks.
11 30. Chicago centre est hidieux, son loop
II 34. Au rez-de-chaussee on trouve le living room.
11 34. souvent un French roof
II
36. leur country clubs
It 37. lis vont a leurs affaires au pas de course
double quick
11 40. America, the land of plenty 1
tt 40. Les victoires du base-ball et du football




It 41. Ce conformisme est une survivance de 1' es-
prit de clan, du tribal spirit.
11 42. un self-made-man
%
Elles vont des trade-unions d'ouvriers
jusqu'aux ftuildes de commergants
.
des "shake hands "
C'est ce qu'on aopelle en Amerique a live-
wire, un fil electrique charge.
les realtors
Le "bl uff aiT:ericain
son budge t
En Am"erique c'est un trust , un depot
( Q,ulck lunch for businessmen I
)
des buns
ou jazzer la T. S. ?.
des nouvelles spo rt 1 ves
II est bien rare que, d'un dimancte a l'autre,
11 n'ait pas quelque speech a prononcer.
il se pla'it a voir danser des " chorus sir Is "
de scheme abstrait, de standard comraun
des stars and stripes
un city manager
La plaie du bossisme
La politique locale americaine repose,








la manie des sports
1* agent principal de la standardis ation
elle standardise la vente
Toute l'Amerique revolt ses pickles de
Heinz, toute la gomme "a macher est manu-
factured par Wrigley. " Eastman Kodak**
-
a le monopole des appareils photographiques
.
Waterman celui des stylos etc* , etc.
,
et cette monopolisation s'etend a tous
les produits.
le shopping
1 union des sexes est basee sur le fairplay
le temps du flirt platonique est passe
•
La flirteuse ame"ricaine
En Amerique c'est vraiement la femme
qui fait l'homme, for better or for worse
Au strip-poker les partenaires font abandon
cette restlessness
La langue americaine a un mot bien
lncisif et pittoresque pour designer
ce petit Rastignac en herbe, on dit qu'il
est smart
,
qu'il a du cran, et 11 en a.
Mais d'abord il lui faut le confort.
Comfort , comfortable t nuls mots ne lui sont
plus familiers.
le drug-store est fort eclectique.




Page 113. elle est contraire a l'esprit egalitaire
et au fair-play
113. Le self-respect s'y oppose
it 114. Etre un college-man ou une college- woman
,
cela pose, mais, pour de"crocher une bonne
position, a good job, pas n'est besoin de
diplomes
.
ii 118. L'Amerique croit pouvoir se passer de
scholars, mais elle a besoin d* experts.
ti 119. un pays de self-made-man
ti 119. le campus universitaire
tt 141. L Americain est un etre standardise, disons
mieux, taylorise.
it 142. 11 est vrai que 1' Americain prend sa
revanche dans le M secoue-mains , " le
shake-hands
,
H 144. lis ne voient dans la pensee qu'un langage
inconscient. ce au'ils nomment sub-vocal
talking
144. 11 la representait comme un torrent,
comme un fleuve (the stream of conscious-
ness )
.
n 146. La self-reliance, les "compensations"
sont logiquement parlant, des tautologies,





Page 51 • des grills
51 • des chop-houses
51. exchange-buffets
51 • les "bars automatiques
" 57 • Le Stock Exchange
57 • les stock brokers
" 57. le ticker
n 71. hamburgers
71 Les bootleggers et aliens
71. Les orgues electriques, qui nasillent avec
l'accent yankee .
74. Cette odeur, c'est celle du melting-pot ,
pontif ce"lebre.
76. lis travaillaient en bandes ( gangs )
et occupaient leurs loisirs a danser
et a bo ire dans ces caveaux (dives).
93 • administrations americaines, tres
business-like
" 114. (dont les Invitations actuelles aux















On lunche aussi dans les grands magasins,
Eeaucoup d 1 Hotels ont un restaurant sur le
to it, le roof-garden.
ii 151. Le speakeasy. . .qui evoque le mot de passe
cnucnote a. voix^ udsse , esu un caDai ei< cianues~
tin avec bar, ou l'on sert de l'alcool et du
vin.
ti 151. 11 faut avoir ete dans les speakeasies.
it JOO.
"* X y >
a cnaque poroiere aLuena un poroeur negre a
kepi rouge, un red cao,
it 181 Xx
.y cL Ill/wJVcf.y 0IX1 ^lalc ct ivlciU. J. dUII oyuai c
Gardens
.
it 181. Et merne un match international pour la coupe
Stanley
N 191. un peu de booze (alcool).
It 198. C etait 1 heure du hachis aux oeufs poches
(corned beef hash) et du club-sandwich




Le col releve, nous rentrons: les policemen,
les cops,
It 205. Chaque steamer a sa clientele.
tl 205. le Berengueria, recherche par la Jeunesse a
cause de ses jazz.
It 205. le Majestic pour les stars
it 237. trop smart pour moi.

82.




Page 10. de votre set-rich-quick
14. des contes de nursery
" 16 . du plan Roosevelt
" 17. le bulletin de vote
" 18. Du cash
" 24. le rugby
25. le point de vue d'un banquier de Wall Street
25. deguises en boy-scouts
" 25. des "parties "
27. la nursery
" 29. les jeunes gens interviewed
" 30. comme un boomerang
•1
y ***
33. du mot continental de plan, le preferant a
ses vocables habituels : scheme ou design .
35 • dans un no man 1 s land
" 43. les cabs
" 43. whiskey et stout
" 44. le pullman
45. by .Ungo l
" 51» cette phrase- interview
" 66. un sport violent
" 66. ce cross-country





























L' ideal anglo-saxon du " strong silent man"
a vecu.
les talkies
le pays des speeches d aores-diner




les pieces du puzzle
C'est le rugby , la boxe
tous les simple life snobs
Change! Change!
au confort americain de Chicago
*<» ^ <•
En Amerlque, un ecrivain celebre et
d'une science en eye lope di que , mon cher Carl
van Vechten , a consacre' au chat deux de ses
plus beaux livres : ' Lord of the housetops 1
et ' The Tiger in the House '
le reportage
un jury de reportage
des stowaways




































les rumeurs du Stock Exchange
des docks
Enfin, en 1818, le Savannah est frete.
Date historique dans l'histoire du




battant i'eau de ses roues
a aube, aide' du vent qui souffle dans ses
voiles triangulaires • Le Savannah sort des
Marrows et se risque a travers 1 1 Atlanti que
,
jusqu ' a Liverpool.
le grand voilier transatlantique, le clipper
le shipping
un de ces river-steamers
ces ferry-boats
Repos dans les docks, comme des chevaux de
courses dans leurs boxes
On y repare la voilure de quelques stars
de gros autobus a trolley , sans rails

Page 215. And silent rows the songless gondolier
" 218. C'est deja un new deal ;
235* tant on craignait que les university men .
237* etudiants grimpant sur la scene pour
boxer les acteurs.
" 239. dans le stud-book
" 240. un producer
" 253*' la season des villes
256. & 7. ce n 1 eta it qu'un oro.jecteur d'auto
" 260. supporters
11 267. un nouveau yachtsman
" 270. le Touring-Club
" 270. l e scoutisme
" 270. le camping
* 273* ( scout ne vient-il pas du vieux fran^ais
escouteur?
)
M 275* Boat race , avec une majuscule cela designe
le match supreme, cette rencontre annuelle
qui est aux sports ce que les daff odi Is
sont a la nature
276. leurs coaches
„ AN
276. leurs maitres a ramer ou rowing masters
" 277. pas un hurrah
282. All hands !
" 288. des strawberries and cream

VI SITE AUX AMERI CAINS
Jules Remains
1936
" 1 'amerlcanlsine .
"
point de policemen
C'est l'Amerique du plein triomphe de
la prohibition
le pullulement des gangsters
e'est que la prohibition
ni pour les tenanciers de speakeasies
sans avoir epuise le charme de Times Square
le building du "New York Times"
Toutes sortes de boutiques bordent les
trottoirs:
"drogueries" etonnantes, d 'une telle
variete" interne qu'on y peut, suivant
son humeur, et sans se deplacer de plus
de quelques pas, acheter une specialite
pharmaceut 3 que , faire executor une
ordonnance, choisir <^es cigares, boire
un " ice cream soda " a un comptoir du
type "bar amTricain " se orocurer une
bouteille de pjin, une boite de friandises,
un appareil photographique , un imperme-
able ou faire dresser un acte par un
"notalre public."
D'ailleurs , les debits de boissons
specialises abondent: le bar proprement
dit qui sert les cocktal Is , le vin, les
liqueurs fortes; la " soda fountain " consacree




qui remplit a peu pres
le m@ne office que les "Tout est bon" et
"Tout va bien" de chez nous. L '"automat i que"
est ici mo ins frequent qu'on ne croirait.
Des taxi3 stationnent le long du trottoir









j. ensecQDie olu sysoeme new- /orKais
ii 56. D'ailleurs nous appelons volontiers
amencam sine ce QonL J.e3 Americ&ins se
debarrassent des qu'ils peuvent.
it c 0 comme ±es aut-res garoer j.es aenors au
gentleman
.
ti 59. \ la barre de la Night Court ou Tribunal
de Suit
it 60. un olancher-promenade plusieurs Luna-Parks
ii & j±O'H-. i\ aiiez pas vous iigurer que Louues jlss
villes d 1 Ameri que sont de splendldes collec-
tions de gratte-ciel de clnquante etagesj
que tous les "Main Street" du Middle West
sont des "Cinquie'mes Avenues;"
N 75. dans un restaurant roof
It 75. un lunch des plus mediocres
tl 79. 1'auto particuliere a contre elle les dif-
ficultes de circulation et de "parking"
ainsi que les frais de garage si vous logez
en vi-L-Le.
It 01 • ijes gens u ici vous expiiqueront que J.e
logement absorbe en raoyenne le tiers de
leur budget.
ti 82. Dans les petits music-halls
II 96. dans 1 'observation-car d'un train qui
roulait du cSte de Saint-Louis
II 106. A la queue du train, pas de fourgon, raals
1' "observation-car" qui remplit les func-




Pq (TO 1UO • vex s le uiiiieu au Lrain, un autre groupe
de "lieux publics"; le restaurant, plus
spacieux que cnez nous, et le ciud— car,
auquel est attenante d 1 ordinaire echoppe
cie coiii eur •
tl 110. Je veux parler du systeme "air conditioned"
tl 114. 11 couche dans des camps
•
tl 120. la date et le lieu d'origine de la Crise,





Comme le systeme de Law
du credit
It 143. des exploits de cow-boys, des rixes dans
les cabarets du Far-West.
II 148. Un des garages-parkings
tl
X^ty • ii i r8, prenurc s on cocKiaii uans ±©s Dars qui
s' appeiient "Buffalo Bill" ou "Les Argonautes"
II
•'['+• xyes cow-juys eu a.es oow-^ix is uei lieixo
a cheval
It l I Lie! IjdJ-Ilo , lc o pXUo 1 lo IXC? o , UI upi X 1: Lalx co Uc
ranchs importants, sont somptueusement vetus
tl 175. On voit des cow-boys plus rustiques sortir
a un arugs bore en tenanu une pint-e ue gin.
tl 175. A minuit, le sol est jonche de jolies
UUULcXXXco ,U Xct UCO, UC VVIX J. b Xv.Y , UC J. 11 , U U.C
simole "sherry domestique," au col casse
It 181. parfois de cabanes plus soignees, en planches
ou en rondins. presque des bungalows.
•
II 182. Tel professeur d'universite se promenait nu
comme un ver. D'autres 'etaient en short.

Page 184. Sur l'estrade de reception d'un de ces
camps, tandis que je prenais un Manhattan
et des appetizers, j'al entendu un trio
de Haendal.
185. y compris l'orchestre, un .jazz de cin-
quante amateurs, reve*tus de magnifiques
livrees rouges, qui executa une partition
de swing music des plus raffine'es comrae
dro\Lerie
.
" 203* Heme ^1' absence de " privacy ," c'est-a-dire
le defaut de veritable vie privee
203. ou ils vont passer le week-end ,
204. Ce n'etait pas toujours bienveillant





Page 61. Un portefeuille bourre de banknotes .
" 62. Au dancing
" 63. lea bars
" 76. II boxait tout seul.
88. les millions de vitres des buildings .
" 89. II arrive au camp .
" 148, Heureusement il y a un dancing
" 171. L'un d'eux lui proposa un sandwich
" 171. Le pickpocket va faire une sale tete
" 176. et il dit au clown :



















Le Lac Sale' (1921)
Outre-Mer (Notes sur l'Araerique)
Art poetique (1907)
L'Echange (1893)
Le rappel a l'ordre (1918-1926)
Poesies (1916-1923)
Vocabulaire (1922)
Gebgraphie cordiale de 1 ! Europe
(1931)
Scenes de la vie future (1931)
Vie des martyrs (1914)
Captain O.K. (1931)
Hollywood de passe (1928)
Jack et Marjorie (1934)
Quarantfeme e*tage (1927)
Arnica America (1918)




Modern Thought and Literature in
v France (1934)
Vingtieme Siecle (1933)
Ce qu'il Faut Connaltre de l'Ame
americaine
Champions du Monde (1930)
New York (1930)
1900 (1931)
Ouvert la nuit (1922)
Rond-Point des Champs-Ely sees
(1935)
Oxford University Press: Voyons (Journal scolaire)





Quand le navire (1929)
Visites aux Americains (1936)





Rose des vents (1920)
Wang-Wang (1924)
Westwego (1922)
The American Influence in France
(1930)



